









Developing Personalized Complex Word Identifier that Depends Only on Colaboratory for Educational Purposes
江原遥 ∗*
Yo EHARA
Abstract : Google Colaboratory is a Web-based Jupyter Notebook hosting service. At the time of the submission
of this paper, it meets many requirements for educational purposes: it is openly available and requires only
the Chrome web browser and availability of an Internet connection. This paper describes how to build a
personalized complex word identifier only by using Colaboratory for educational purposes, especially for
classroom education.
1. はじめに
Google Colaboratory は，Google 社が提供する，Web
ブラウザ上で仮想環境にアクセスして Python言語を起
動させることのできるシステムである．投稿時点（2020












































































































































文献 11) のデータセットでもとにしている Vocabulary











機械翻訳 LSTM,注意機構 7) 74MByte 6)
感情分析 系列ラベリング 17) 80MByte4)




図 3: 文献 11) データセットのダウンロード．
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